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This study aimed to investigate the usefulness of an electronic salt sensor for conducting dietary assessments among 
young women. Salt intake was measured using an electronic salt sensor and non-weighed diet records in 55 healthy 
young women for seven consecutive days. Additionally, consciousness about the reduction of salt intake and dietary 
habits related to the same were assessed using a questionnaire. The mean (standard deviation) daily salt intake of 
the participants was 8.9 g (1.4 g). Sixteen (29%) participants were careful about their daily salt intake. Further, these 
participants attempted to reduce their salt intake by modifying the related behaviors, such as “using less sauce or soy 
sauce at the table,” “keeping off salty foods, such as pickled plums,” “drinking less noodle soup,” and “cooking with 
less salt.” However, their consciousness and behaviors pertaining to salt reduction were not associated with their actual 
salt intake. According to a logistic regression model, the frequency of intake of pickled vegetables and flavored rice 
(including rice bowl dishes, curry rice, and sushi) independently elevated the odds of high salt intake (≧ 9.0 g). The 
dietary records indicated a tendency to have insufficient intakes of grain-based dishes, vegetable-based dishes, milk, and 
fruit. Thus, dietary assessment based on actual salt and food intake is important for identifying the issues pertaining to 
the dietary behavior of young women.
Keywords： dietary sodium chloride（食塩），dietary habits（食生活），electronic salt sensor（減塩モニタ），
students（学生），women（女性）
 

































　　Y: 24時間尿中食塩排泄量 , X: 夜間尿中食塩排泄量
　　X < 1.5gの時　Y=4.77X^0.85
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SV数は主食 5～ 7SV、副菜 5～ 6SV、主菜 3～ 5SV、





















































1） WHO: Guideline:Sodium intake for adults and children, 
Geneva, World Health Organization (WHO), (2012)
2） 厚生労働省 : 「日本人の食事摂取基準（2015年版）策
定検討会」報告書 , (2014)
3） 厚生労働省 : 平成 27年国民健康・栄養調査報告 , (2017)
　 　  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/dl/h27-
houkoku.pdf（入手日：2017.4.4）
4） 厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 : 健康日本
21(第 2次 )の推進に関する参考資料 , (2012)
　 　  h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p / b u n y a / k e n k o u / d l /
kenkounippon21_02.pdf（入手日：2017.4.4）
5） Yamasue K, Tochikubo O, Kono E, Maeda H: Self-
monitoring of home blood pressure with estimation of daily 
salt intake using a new electrical device, J Hum Hypertens, 
20, 593-598 (2006)
6） 日本高血圧学会 : 日本高血圧学会減塩委員会報告 2012, 
(2012)
7） 安武健一郎 , 山口生子 , 澤野香代子 , 坂井浩子 , 宮井康
家 , 尼寺はつみ , 土橋卓也 : 尿中食塩排泄量セルフモニ
表 3　食塩摂取量 9g 以上となる要因の分析結果
6
タリングを取り入れた地域における減塩教育の有用性 , 
保健医療科学 , 60, 332-338 (2011)
8） 白須清子 , 柳澤恵美子 , 原清絵 , 遠藤陽子 , 鈴木直美 , 
山本律子 , 前田一 , 平尾哲之 , 平尾節子 , 平尾紘一 , 調
進一郎 : 減塩モニタを用い食塩摂取量を家庭でセルフ
モニタリングすることの有用性 , 日本病態栄養学会誌 , 
20, 197-204 (2017)
9） 小田巻眞理 , 川上栄子 , 熊谷裕通 , 円谷由子 , 加藤明彦 , 
安田日出夫 , 藤垣嘉秀 , 菱田明 : 自己記入式食塩摂取量
調査票の開発と 24時間蓄尿法による妥当性の検討 , 日
本病態栄養学会誌 , 20, 149-158 (2017)
10） 安武健一郎 , 山口生子 , 澤野香代子 , 坂井浩子 , 宮井康
家 , 齊藤裕子 , 尼寺はつみ , 土橋卓也 : 尿中食塩排泄量
のセルフモニタリングと減塩教室を組み合わせた新し
い減塩教育法の効果 -健常者における高血圧症予防へ
の取り組み - 日本栄養士会雑誌 , 54, 716-722 (2011)
11） 厚生労働省 , 農林水産省 : フードガイド検討会（仮称）
報告書 , (2005) 
　 　  http://www.wism-mutoh.co.jp/sites/default/files/content/
consulting/documents/42jou06-07.pdf（入手日：2017.4.4）
12） Asakura K, Uechi K, Sasaki Y, Masayasu S, Sasaki S: 
Estimation of sodium and potassium intakes assessed by 
two 24 h urine collections in healthy Japanese adults: a 
nationwide study, Br J Nutr, 112, 1195-1205 (2014)
13） Ohta Y, Tsuchihashi T, Ueno M, Kajioka T, Onaka U, 
Tominaga M, Eto K: Relationship between the awareness 
of salt restriction and the actual salt intake in hypertensive 
patients, Hypertens Res, 27, 243-246 (2004)
14） 北村弥生 , 中西裕美子 : 女子大学生の食塩摂取に関する
研究 , ノートルダム清心女子大学紀要 , 37, 33-40 (2013)
15） 厚生労働省 , 保健指導における学習教材集 , D-11 , 
(2007) https://www.niph.go.jp/soshiki/jinzai/koroshoshiryo/
kyozai/（入手日：2017.4.4）
16） 牧野直子 : 塩分早わかり , 146-149, 女子栄養大学出版部 , 
(2010)
17） Asakura K, Uechi K, Masayasu S, Sasaki S: Sodium sources 
in the Japanese diet: difference between generations and 
sexes, Public Health Nutr, 19, 2011-2023 (2016)
18） 繁田真弓 , 森山結香 , 加藤元士 , 乃木章子 : 働く世代の
食塩摂取に対する意識・知識と推定食塩摂取量　性別
および年齢層による違い , 山口県立大学学術情報 , 83-
87 (2017)
19） Koyama T, Yoshita K, Sakurai M, Miura K, Naruse Y, 
Okuda N, Okayama A, Stamler J, Ueshima H, Nakagawa 
H: Relationship of Consumption of Meals Including Grain, 
Fish and Meat, and Vegetable Dishes to the Prevention of 
Nutrient Deficiency: The INTERMAP Toyama Study, J Nutr 
Sci Vitaminol (Tokyo), 62, 101-107 (2016)
20） 會退友美 , 赤松利恵 , 林芙美 , 武見ゆかり : 成人期の
食に関する主観的 QOL(subjective diet-related quality of 
life(SDQOL))と食知識、食習慣の関連　男女による比
較検討 , 栄養学雑誌 , 71, 163-170 (2013)
〔原著論文〕実践女子大学　生活科学部紀要第 56号，2019 7
